












　Analytical method of admittance data obtained using network analyzer in QCM 
measurement was examined based on the spectrum analysis of the admittance scan 
data. The viscoelastic parameters obtained by the admittance analysis using the 
network analyzer was evaluated by means of re-fitting of the collected data based on 
the four elements LCR model. In the case of samples with very large viscosity （large R 
value）, the admittance circle hardly fit to the simple circle equation resulting in the 
unreliable determination of the viscoelastic parameters. The refitting approach via 
visible fitting of the admittance spectrum enabled reliable estimation of the parameters 
fairly well.
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Fig. 1：Model comparison between the QCM 
mechanical model and the LCR model
87QCMを用いた高粘性試料のアドミッタンス解析
₃ ．データ取得およびアドミッタンス解析










昇温速度は 1 ℃ /min，降温速度は 2 ℃ /minとした。アドミッタンス測定および解析はア
ドバンテスト製のネットワークアナライザr3755Aを用いた。f-Gプロファイルの頂点か
ら，Gmax値および共振周波数fsを決定し，（ 7 ）式を用いてR1値を決定した。f-Bプロファ
























































Fig. 3：Example of admittance analysis and refitting （inverse analysis） for the data obtained at 5℃.















による読み取りの場合，高粘性条件では発振のQ値が低く（ 3 〜 4 桁），プロファイルの
不安定性が顕在化することにより回路パラメータの読み取りエラーが頻発する。そのた
Fig. 4：Example of admittance analysis and refitting （inverse analysis） at −24.5℃ .
（a） admittance circle, （b） G spectrum and （c） B spectrum
Fig. 5： Example of admittance analysis and refitting at 0.8℃ in the heating process after freezing down 



















L 1 0.0201 0.0192 4.67%
C 1 4.986E-14 5.231E-14 −4.90%
R 1 472.2 469.5 0.58%
C 0 1.320E-11 1.310E-11 0.76％
Q 1346 1292 4.03％
fs 5024667 5024700 0.00%
f 1 5022600 5022740 0300%
f 2 5026333 5026630 −0.01%
表 2 　再フィット，逆解析によるパラメータ比較，変化率（低粘性）
5 ℃
パラメータ 取得データ 推算値 相違
L 1 0.0153 0.0153 0.00％
C 1 6.591E-14 6.591E-14 0.00％
R 1 67.298 67.295 −0.01％
C 0 6.353E-12 6.353E-12 0.00％
Q 7161 7265 1.45％
fs 5012900 5012890 0.00％
f 1 5012533 5012530 0.00％
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